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Abstract 
In order to study the machanism of solid-liquid extraction and the correlation between extr呂ctionand 
dissolution for solid-liquid system， extraction of benzoic且cid-paraffinspheres and dissolution of benzoic acid 
spheres were experimented in packed bed by using water as solvent in th巴range0.003 < Re < 40. 
The results obtained were as follows 
I)The巴xp巴rimentalequations obtained from巴xtr丘ctionand dissolution tests are expressed differently ac 
cording as Re is large or smaller than 0.2-0.5 
2) It can b巴consideredthat ther巴isno effect of natural convection in low Re 
3) In the range of low Re， extraction and dissolution are controlled by molecular diffusion. On the other hand， 
in high Re they are controll巴dby eddy diffusion， esp巴ciallyin extraction the mass transfer resistance in 
pores is further呂ddedto it 
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E=MK/ Mo X 100 (1) 
ここでMoは実験開始時の試料中の全安息香酸量である。









Ms={ 7} d$- 7J(ゐ 2X)3~.p.ρBA 16ρ6 ¥ Up L-" J 1 
ここでの:試料直径， ρBA 国体安息香酸密度， P:細孔率である。
式(2 )を展開すると
3 3 _1 _2 ， 3 _12 3Ms x"-~dbX"+ -'f--dt.x- ~::o 0 2 up'" ， 4""P '" 4πPρBA 
この式から試行錯誤法でxを求めることができる。

































その他の数値5 3 2 
νは流動液濃度が非常に希薄であるので純水の値3)で近似きせ，飽和濃度 Csは文献値3)を用い
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}M因子と Re数の関係6，7，8，9)3 3. 
抽出と溶解の場合の}M因子と Re数の関係を図 6に示す。図から次の実験式がそれぞれの場
合について得られた。
(9) 0.2 Re 二三抽出:jM =0. 74R;;l.O 
























k L CX: 


















1610 ， 1O' 1O' 1O' 10
0 1d 10' 10' 
Re (ー)





1 O' . 





















εjM = l.09Re2!3 
とほぼ一致する。
Re < 0.2 (18) 
(19) 
(20) 
Re 二三 0.5 


































Re 二三 0.3 (23) 1010 t lO' 10-' I(f ，0' 10' 10 
5hニ25m・0 Re (ー)
Re < 0，3 (24) 図8 Sh数と Re数の関係
j容解 5h=15m!2 Re 二三 0.35 (25) 









抽出:5h 5;:1/3二 2.6mo・ Re < 0.3 (27) 
5 h 5;:1/3=7.9 Re 二三 0.3 (28) 
溶解:5h 5;:旧二2.6m.o Re < 0.35 (29) 
5 h 5;:1/3= 1. 6m/2 Re 二三 0.35 (30) 
3 _ 5 粒子径と塔径比による }M因子の補正
}M因子と Re数の相関に関し，環状路を用いた溶解実験の結果20)から dpと塔径DEの比を考
慮、した次の実験式が提出されている。




抽出:u=O. 43R;1.0 (会rO.29 Re ミ 0.2 (32) 
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4) Sh数と Re数の相関でRe数が小さくなると，Sh数は 2より小きくなり，更に減少する。
使用 記号
Ac:充填層断面積 (cm2) Gr:グラスホフ数 (-) 
ゐ:充填層単位体積当りの g:重力加速度 (cm/sec2) 
平均接触面積 (cm-1) H:充填層高 (cm) 
C:液濃度 (g/cm3) iM:物質移動i[lj子 (-) 
。:飽和濃度 (g/cm3) h:液相物質移動係数 (cm/sec) 
C1:送入液濃度 (g/cm3) MK:積算抽出量 (g) 
C2 :流動液濃度 (g/cm3) M. :試料中の全安息香酸量 (g) 
D:拡散係数 (cm2/sec) N:充填粒子数 (ー)
dt・粒子径 (cm) P:細干し率 (-) 
DE:充填層径 (cm) q:流量 (cm3/sec) 
E:抽出率 (%) Re:レイノルズ数 (-) 
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